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PREVENTION OF UROLOGICAL DISEASES CAN BE 
         A NATIONAL BENEFIT
Osamu YOSHIDA 
From the Department of Urology,  Faculty of Medicine, Kyoto University 
(Director: Prof. 0. Yoshida)
   Early detection of urological cancers by means of mass screening would be beneficial to the 
nation, as can be seen in the advances in the detection of stomach and lung cancers. Medical stu-
dents in Japan today should be studying the economics of medicine, that is, how to prevent cancer 
instead of studying economics to become prosperous after opening their own offices. This view should 
not be confined to our nation, but should be directed toward all of mankind in the whole world.
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標題のシ ンポジ ウムに発言の機会が与 えられた の
は,会長渡辺教授からこのテーマでや りたいとの話が















たわけです.そ のときに,も しも 〔そんなことは国益





















それぞれのシンポジス トか ら大変有用なお話を うか
がxま した。教えられ,考 えさせられるところが多々
ありました、気付いたことを一つだけ申 し上げます.































えぽ歴史的に見れば 〔藩〕であ ります それが今や,






いが,さ らには種の レベル,言 葉を換えて言 うな ら
ば,世 界とのかかわ りにおける問題として考えなけれ
ばならないと思います.
(1987年3月13日受付)
